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This essay aims to explore the functions of what it calls “the rule of law approach of 
peace-building.” Following a conceptual exploration of “peace-building” in an article of 
this journal’s last issue, the author further discusses activities relating to “the rule of law 
approach of peace-building” by classifying them into four categories. 
First, the essay illuminates the importance of peace agreements that are 
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usually intended to set up a de fact constitutional framework of peace processes. Then it 
argues that electoral assistance constitutes a crucial phase of the rule of law approach, 
since a post-conflict election establishes legitimacy for a peace process and a new 
government and also paves the way for democratic peace. Third, the essay discusses the 
function of law enforcement activities such as assisting or rebuilding international or 
local police and military personnel. The fourth category is judiciary. Various 
international and local war crimes tribunals as well as truth and reconciliation 
commissions have become indispensable factors in peace-building. 























































































































































































































































ユニット(Unit for the Promotion of Democracy)」を設立し、継続して選挙監視など
の活動を行っている。ヨーロッパでは、カウンシル・オブ・ヨーロッパが冷戦
終結後に選挙支援を始めた。OSCEは、1991年に「自由選挙事務所(Office for Free 
Elections)」を設立して、情報収集や関係政府・団体の接触、会合の場を提供し
始めた。同事務所は翌年に「民主的制度と人権事務所」（Office for Democratic 


























































































































































































リカ政府である 20 。 2000 年になるとアメリカのクリントン政権は





























































































































































翌 1994 年には、ルワンダで 80 万から 100 万人の犠牲者を出したと言われる大
量虐殺が起こったため、やはり安保理が憲章 7 章を発動してルワンダ国際刑事
法廷(International Criminal Tribunal for Rwanda: ICTR) を設立した29。 





























Criminal Court: ICC)規程は、2002年に発効に必要な 60カ国の批准を集め、同年
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